























A History of Spain designed by José Ortega y Gasset 
- Absence of Feudalism and Spread of Particularism -
Kosei HASEGAWA
　In this paper, I try to investigate Ortega’s view of spanish history carefully.　He designs 
a history of Spain from his point of view on the elite-mass relations. In her medieval age, 
Ortega asserts, spanish feudalism was very poor compared with ones in France and 
England, and so Spain couldn’t have eminent persons after that. Her modern era was 
extremely confused and weakened by particularisms among various domestic groups and 
organizations, or local regions and districts. Spain has also famous particularisms in two 
autonomous regions of Basque and Catalonia. These particularisms  are linked to historical 
behavioral patterns of“direct behavior”and Pronunciamiento. Thus, Spain has been 
dominated by country folks in contrast with the bourgeoisie and city-dwellers in France or 
England.
Key words： absence of feudalism, inexistence of eminent persons, spread of particularism, 
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0 0 0 0 0 0 0 0
メリカの植民は民衆による事業である


































































































0 0 0 0 0 0 0 0
各集団が自己を部分として感じなくなり、そ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の結果、他の者と感情を共有しなくなるこ












































































































0 0 0 0 0 0 0
自己の個人的運命にすぎないものを、それが
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
真に国全体の運命であるとして執拗に受け入
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
れさせようとし」

























































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一連の防水隔室









































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会的行動の唯一の形態
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
」は、「自分一人の
0 0 0 0 0
意志を直接押しつけること、要するに、直接


















































































0 0 0 0 0 0 0 0 0
いたのでなく、公的権力を手に入れようとし
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た」と言っている。（Ortega y Gasset, J.: 
Meditación de Europa （1960）, Obras 
Completas, Tomo Ⅸ , 288, 289, Alianza 




























































































0 0 0 0 0 0 0 0 0
ている各部分が、その欲求や思想の点で
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一致することは必要でもないし、また重
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要なことでもない。必要にしてかつ重要
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
なことは、各部分が他の部分の欲求や思
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
想を知り、何らかの形でそれを自ら体験
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
してみることである









































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
に嫌悪を抱く最も決定的な理由は、政治
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家集団が、すべての階級は他の階級に依
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
存しなければならないという必要性を象
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徴している
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0 0 0 0 0 0 0
」が、「誰一人として作
0 0 0 0 0 0 0
る力、自分自身の権利を守る力すら持っ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ていない
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